











Structural Analysis of Credence 
Goods Service Industry
- Taxi, Medical, Legal Financial Accounting, 
Motor Vehicle Maintenance Services - 
中 野 　 幸 紀 1
Yukinori Nakano
Cruising taxis rides have been recognized as one of the credence goods, because there is some 
doubt about overcharge still persisting even if a taxi driver responds in good faith to passen-
ger's subjective demand. Social issues such as fraudulent behavior caused by informational 
asymmetries between providers and clients would have been accumulated, and it has resulted 
in regulations such as professional certification, fare restriction, entry barriers etc. The range 
of published papers on credence goods is limited in socio-economic issues between trust and 
dishonesty or socio-economic problematic. In this paper, we discuss "Credence Goods Service 
Industry (CGSI)" as a proper activity which has a stable technical structure. We have aggre-
gated four service sectors, Taxi transport, Medical (except hospitalization), Judicial, financial 
and accounting, and Motor vehicle maintenance which were picked up from the 2011 Input-
Output Table for Japan as a core CGIS. The original 4x4 Input-Output Table which consists of; 
Primary, Secondary, Tertiary and CGSI was compiled for the following IO analysis. Size of 
CGSI in national economy, degree of output induction, change of technical structure in long-
term, and other structural features are discussed in this paper. The level of induced output 
corresponding to the change of the final demand is also examined. As a result, it was revealed 
that national production of CGSI in 2011 is about 25 trillion yen, the added value is about 15 
trillion yen, and the final demand is about 19 trillion yen. This corresponds to about 3 - 4% of 
the national economy. In addition, the degree of output induction can be larger in CGSI than 
in the average service industry, the change of the input coefficient matrix from 2000 to 2011 
is not only caused by the product mix effect, but also partly, by technical structure change. 
Regarding the future output simulation by IO analysis, in the case of a shift of final demand 
within the tertiary industry to the credence goods service, there is little significant change in 
the production level of national economy. However, assuming a shift of the final demand of 
secondary industry to the credence goods service, we found the production level of national 
economy significantly reduced. This is consistent with the Baumol’s cost disease hypothesis.
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産業番号 産業分類 高度職業性 参入規制 個別偶発性 純粋サービス 非排除性 先行研究
572101 バス ○ ○ × ○ ○ ×
572102 ハイヤー・タクシー ○ ○ ○ ○ ○ ○
572201 道路貨物輸送（自家輸送を除く。） ○ ○ × △ × ×
578909 旅行・その他の運輸附帯サービス ○ △ ○ △ ○ ×
632201 企業内研究開発 ○ × × ○ × ×
641102 医療（入院外診療） ○ ○ ○ ○ ○ △
641103 医療（歯科診療） ○ △ ○ ○ △ ×
663110 自動車整備 ○ ○ ○ ○ ○ △
663210 機械修理 ○ × × ○ ○ ×
669901 法務・財務・会計サービス ○ ○ ○ ○ ○ ○
669909 その他の対事業所サービス △ × ○ ○ △ ×
673102 理容業 ○ △ ○ ○ △ ×
674109 その他の娯楽 × × △ ○ ○ ×
679903 個人教授業 × × △ ○ × ×















































第一次産業 第二次産業 第三次産業 信頼財サービス産業 内生部門 最終需要額 国内生産額
第一次産業 1,458,338 24,651,517 8,663,905 22 34,773,782 -21,977,840 12,795,942
第二次産業 2,698,210 126,695,080 56,676,674 5,072,658 191,142,622 96,253,759 287,396,381
その他第三次産業 2,445,463 53,536,699 169,274,027 5,097,239 230,353,428 383,983,122 614,336,550
信頼財サービス産業 15,444 351,976 5,903,598 228,750 6,499,768 18,646,215 25,145,983
内生部門 6,617,455 205,235,272 240,518,204 10,398,669 462,769,600 476,905,256 939,674,856
宿泊+交際+福利+保険 210,518 7,924,044 29,717,398 1,546,284 39,398,244
賃金・俸給・手当 1,397,446 38,370,485 172,678,613 10,209,531 222,656,075
営業余剰 2,902,365 7,855,169 74,840,424 1,208,147 86,806,105
資本減耗 1,797,317 17,768,140 78,641,623 1,500,877 99,707,957
税・補助金 -129,159 10,243,271 17,940,288 282,475 28,336,875
粗付加価値部門 6,178,487 82,161,109 373,818,346 14,747,314 476,905,256









第一・二次産業 6,339,950 6,217,585 5,116,776
第三次産業 4,169,436 4,390,267 5,015,864
信頼財サービス産業 287,437 232,239 266,029
内生部門計 10,796,823 10,840,091 10,398,669
粗付加価値部門計 13,162,908 13,607,578 14,747,314
























































第一次産業 0.114 0.086 0.014 0.000 0.037 
第二次産業 0.211 0.441 0.092 0.202 0.203 
第三次産業（信頼財サービス産業を除く） 0.191 0.186 0.276 0.203 0.245 
信頼財サービス産業 0.001 0.001 0.010 0.009 0.007 
全産業部門計（内生部門計） 0.517 0.714 0.392 0.414 0.492 
宿泊+交際+福利+保険計 0.016 0.028 0.048 0.061 0.042 
賃金・俸給・手当 0.109 0.134 0.281 0.406 0.237 
営業余剰 0.227 0.027 0.122 0.048 0.092 
資本減耗 0.140 0.062 0.128 0.060 0.106 
税・補助金 -0.010 0.036 0.029 0.011 0.030 
粗付加価値部門計 0.483 0.286 0.608 0.586 0.508 





























































第一次産業 第二次産業 第三次産業 信頼財サービス産業
第一次産業 1.187 0.198 0.049 0.050 
第二次産業 0.524 1.958 0.266 0.453 
その他第三次産業 0.450 0.558 1.466 0.413 
信頼財サービス産業 0.006 0.008 0.015 1.014 










































第一次産業 第二次産業 第三次産業 信頼財サービス産業
















第一・二次産業 0.265 0.254 0.203 
第三次産業 0.174 0.180 0.199 
信頼財サービス産業 0.012 0.009 0.011 
内生部門計 0.451 0.443 0.414 
宿泊+交際+福利+保険計 0.064 0.056 0.061 
賃金・俸給・手当 0.433 0.396 0.406 
営業余剰 0.021 0.045 0.048 
資本減耗 0.056 0.061 0.060 
税・補助金 -0.024 -0.001 0.011 
粗付加価値部門計 0.549 0.557 0.586 






























































ハイヤー・タクシー 10 10 7 
医療（入院外診療） 55 57 59 
自動車整備 24 24 24 
法務・財務・会計サービス 11 10 10 
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投入係数（2000年） 投入係数（2005年） 投入係数（2011年）
第一・二次産業 → ハイヤー・タクシー 0.117 0.086 0.080 
第三次産業 → ハイヤー・タクシー 0.115 0.123 0.123 
賃金・俸給 → ハイヤー・タクシー 0.581 0.544 0.602 
営業余剰 → ハイヤー・タクシー 0.038 0.032 0.053 
資本減耗 → ハイヤー・タクシー 0.029 0.028 0.029 
第一・二次産業 → 法務・財務・会計サービス 0.035 0.014 0.008 
第三次産業 → 法務・財務・会計サービス 0.205 0.197 0.259 
賃金・俸給 → 法務・財務・会計サービス 0.394 0.391 0.489 
営業余剰 → 法務・財務・会計サービス 0.128 0.161 0.072 
資本減耗 → 法務・財務・会計サービス 0.091 0.104 0.054 
第一・二次産業 → 医療（入院外診療） 0.261 0.234 0.155 
第三次産業 → 医療（入院外診療） 0.199 0.211 0.240 
賃金・俸給 → 医療（入院外診療） 0.427 0.382 0.407 
営業余剰 → 医療（入院外診療） -0.003 0.036 0.059 
資本減耗 → 医療（入院外診療） 0.062 0.068 0.076 
第一・二次産業 → 自動車整備 0.448 0.475 0.447 
第三次産業 → 自動車整備 0.178 0.162 0.142 
賃金・俸給 → 自動車整備 0.400 0.369 0.306 
営業余剰 → 自動車整備 0.016 0.025 0.010 














































































































































内生部門 →  
ハイヤ ・ータクシー 0.232 0.209 0.202 
内生部門 →  
医療（入院外診療） 0.460 0.444 0.395 
内生部門 →  
自動車整備 0.625 0.637 0.588 
内生部門 →  






2000年 2005年 2011年 年率上昇率(%) 2000年 2005年 2011年 年率上昇率(%)
携帯電話機 0.000 0.000 0.001 13.5 電子計算機・同関連機器賃貸業 0.000 0.001 0.007 16.9 
洋紙・和紙 0.000 0.001 0.001 5.0 不動産賃貸業 0.004 0.003 0.059 11.8 
茶・コーヒー 0.000 0.000 0.000 0.1 事業用電力 0.001 0.001 0.007 6.7 
その他の石油製品 0.001 0.001 0.001 -0.6 労働者派遣サービス 0.008 0.026 0.027 5.0 

























































第一次産業 -22.0 -4.6 
第二次産業 96.3 20.2 
第三次産業 384.0 80.5 




FD（構成比%） 生産額指標（Xi） FD（構成比%） 生産額指標（Xi）
第一次産業 -4.6 2.7 第一次産業 -4.6 2.7 
第二次産業 20.2 60.3 第二次産業 20.2 64.0 
その他第三次産業 80.5 128.8 その他第三次産業 60.5 107.8 
信頼財サービス産業 3.9 5.3 信頼財サービス産業 23.9 25.3 



























































FD(構成比%) 生産額指標(Xi) FD(構成比%) 生産額指標(Xi)
第一次産業 -4.6 1.2 第一次産業 -4.6 1.2 
第二次産業 10.2 47.1 第二次産業 10.2 45.2 
その他第三次産業 70.5 116.8 その他第三次産業 80.5 127.4 
信頼財サービス産業 23.9 25.3 信頼財サービス産業 13.9 15.3 
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